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【現病歴】平成 5 年，2 型糖尿病と診断され，経口
血糖降下剤（OHA）による加療を開始した．血糖コ




ら Brittle 型糖尿病と考えられた．平成 22 年 12 月，
インスリン抗体陽性を確認した．平成 24 年 1 月，
再び DPP-4 阻害剤を主軸とした OHA による治療に
切り替えた．当初は血糖コントロールの改善傾向を
認めていたが，徐々に増悪を認めた．平成 24 年 9 月，
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【常用薬】ミグリトール 225 mg/ 日，グリメピリド 
0.5 mg/ 日，シタグリプチン 100 mg/ 日，インスリ
ンデテミル 70 単位 / 日，クロピドグレル 75 mg/ 日，
シロスタゾール 100 mg/ 日，ロスバスタチン 5 mg/
日，エゼチミブ 10 mg/ 日，イミダプリル 10 mg/
日，アムロジピン 2.5 mg/ 日，ランソプラゾール 15 
mg/ 日
【アレルギー】なし
【入院時現症】身長 154 cm，体重 66.3 kg，BMI 
28.0 kg/m2，血圧 82/66 mmHg，脈拍 89 /min・整，
体温 36.8 ℃，貧血・黄疸なし，頸部リンパ節触れ






始．同剤を 0.3 mg/ 日，0.6 mg/ 日，0.9 mg/ 日と
増量したところ，用量依存的に血糖降下がみられた
が，血糖コントロールとしてはまだ不十分であった．
グリメピリドを 1.0 mg/ 日に増量したところ，良好
な血糖コントロールが得られ，空腹時血糖は 100 〜
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Abstract：A-78-year-old female was diagnosed with type-2 diabetes mellitus in 1993，
and turned out to be positive for anti-insulin antibody on December 2010．It seemed 
Brittle diabetes from her glycemic pattern．Initially oral-hypoglycemic-agents （OHA）
without DPP-4 inhibitor and an intensive insulin therapy had started．When turning out 
to be positive for anti-insulin antibody，OHA based on DPP-4 inhibitor，and an intensive 
insulin therapy using the different analogues of insulin previously，were started．Al-
though these treatments improved a glycemic control temporally，the long-term glycemic 
control had not been achieved．Since July 2013，the exogenous administration of insulin 
was discontinued，and administration of Liraglutide，GLP-1 analogues，was started．As 
a dose of Liraglutide gradually increased，better glycemic control was observed．
 In this case，although it was not enough，the administration of DPP-4 inhibitor was ef-
fective for this patient．This result suggested that GLP-1 analogue，which has the same 
mechanism as DPP-4 inhibitor on activating endogenous insulin by incretin，was also ef-
fective for glycemic control．Based on this estimate，administration of GLP-1 analogue 
was started，and resulted in good outcomes．We report this rare case that could be 
adapted effective treatments．
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